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العالقة بين الذكاء واإلبداع في المنظور
اإلسالمي
 صدام حسين كاظم حسن المفرجي.د
 كلية العلوم اإلسالمية/الجامعة العراقية

الملخص
روج أعداء
َّ  بعد أن،فإن قدرة اإلسالم على اإلحاطة بالعلوم والمعارف لم تعد موضع شك
اإلسالم أو الجاهلون بحقيقته مثل هذه الدعاوى جراء التعارض بين بعض الحقائق الدينية وبين بعض
 وأن أي، بل أكدت الحقائق العلمية صحة المنطلقات اإلسالمية،اآلراء العلمية التي لم يكتب لها النجاح
 بل هو خالف ـ في حال حصوله ـ مع،تعارض هو ليس من قبيل االصطدام مع الحقائق العلمية الثابتة
. بعض الفرضيات القابلة للنقض والطعن والتي لم يقم الدليل على صحتها
 أو،وهذا ما حفز الباحثون للسعي لمعرفة رأي اإلسالم في كثير من المجاالت العلمية الحديثة
 إذ إن الباحثين فيهما يستشهدون، ومن هذه العلوم علمي التربية والنفس، أو نظرته إليها،موقفه منها
 وال نجد في ثنايا هذه الكتب والبحوث أي إشارة،بأ قوال مؤسسي هذه العلوم من المفكرين الغربيين
.إسالمية سوى اآلية القرآنية في مقدمة الكتاب إن وجدت

Abstract
So, the capability of Islamic religion to embrace science and
knowledge is no longer under scrutiny, following the attempts of
Islam enemies and those who are not familiar with its great facts to
propagandize such false claims as a result of some contradiction
between some religious facts and scientific ones that did not
succeed. However, scientific facts verified all the Islamic
perspectives. And if there is any contradiction, it is not described as
an objection with scientific facts but it is defined as a disagreementin case it happens- with some refutable hypotheses where there is
no evidence can verify it.
This is why; researchers were motivated to know the Islamic
opinion, attitude or view in many modern scientific fields including
pedagogy and psychology. So, the researchers employed the
sayings of western founders of these sciences. And nothing Islamic
is found in the body of these books and papers except for the
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د .صدام حسين كاظم


الحمد هلل ،وما توفيقي إال باهلل ،عليه توكلت واليه أنيب ،وأشهد أن ال إله هللا وحده ال شريك
له ،له الملك وله الحمد ،يحيي ويميت ،وهو على كل شيء قدير.
وأشهد أن سيدنا محمدا ً عبده ورسوله ،وصفيُّه من خلقه وحبيبه أدى األمانة وبلغ الرسالة،
وأرشدنا إلى الصراط المستقيم ،وتركنا على المحجة البيضاء ،ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك،
اللّه َّم ص ِّّل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين.
أما بعد:
روج أعداء
فإن قدرة اإلسالم على اإلحاطة بالعلوم والمعارف لم تعد موضع شك ،بعد أن َّ
اإلسالم أو الجاهلون بحقيقته مثل هذه الدعاوى جراء التعارض بين بعض الحقائق الدينية وبين بعض
اآلراء العلمية التي لم يكتب لها النجاح ،بل أكدت الحقائق العلمية صحة المنطلقات اإلسالمية ،وأن أي
تعارض هو ليس من قبيل االصطدام مع الحقائق العلمية الثابتة ،بل هو خالف ـ في حال حصوله ـ مع
بعض الفرضيات القابلة للنقض والطعن والتي لم يقم الدليل على صحتها .
وهذا ما حفز الباحثون للسعي لمعرفة رأي اإلسالم في كثير من المجاالت العلمية الحديثة ،أو
موقفه منها ،أو نظرته إليها ،ومن هذه العلوم علمي التربية والنفس ،إذ إن الباحثين فيهما يستشهدون
بأقوال مؤسسي هذه العلوم من المفكرين الغربيين ،وال نجد في ثنايا هذه الكتب والبحوث أي إشارة
إسالمية سوى اآلية القرآنية في مقدمة الكتاب إن وجدت.
فهل يعني هذا أن اإلسالم خلو من آراء جديرة باالعتبار تصلح أن تكون أصوالً تستنبط منها
القواعد النظرية ،أو على أقل تقدير شواهد تؤكد رجاحة هذا الرأي أو ذاك؟
بالتأكيد ال يخلو اإلسالم منها؛ ولكن عدم معرفة الباحثين بالعلوم الحديثة بالمعارف اإلسالمية
من جهة ،واعتمادهم المصادر الغربية في بحوثهم من جهة أخرى هما من أقوى األسباب وراء ذلك.
وهذا البحث محاولة بسيطة لتأكيد هذه الحقيقة أعني بها إحاطة اإلسالم بالمعارف اإلنسانية،
وأنه باإلمكان ان نستنبط منه اآلراء التربوية والنفسية المهمة في هذا البحث الموسوم (العالقة بين
الذكاء واإلبداع في المنظور اإلسالمي) .
فمن األمور المختلف فيها بين علماء التربية والنفس العالقة بين الذكاء واإلبداع ،فبعضهم
ينفي العالقة بينهما ،وبعضهم يعد الذكاء جز ًءا من اإلبداع وبعضهم بالعكس .
وهذا البحث يسعى إلى بيان حقيقة هذه العالقة في المنظور اإلسالمي .وقد اقتضت متطلبات
البحث أن أقسمه بعد هذه المقدمة على ثالثة مباحث :
المبحث األول :مفهوم الذكاء في المنظورين اإلسالمي والغربي .
المبحث الثاني :مفهوم اإلبداع في المنظورين اإلسالمي والغربي .
المبحث الثالث :من تطبيقات العالقة بين الذكاء واإلبداع من منظور اسالمي .
ثم الخاتمة التي تضمنت أهم النتائج والتوصيات .
وهللا ولي التوفيق.
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العالقة بين الذكاء واإلبداع في المنظور
القرآني

المبحث األول
مفهوم الذكاء في المنظورين اإلسالمي والغربي

أوالً ـ الذكاء لغة:
الذكاء في أصل اللغة يدل على حدة في الشيء ونفاذ .ومنه قيل للشمس :ذكاء ؛ ألنها تذكو كما
تذكو النار .والذكاء :ذكاء القلب .قال الشاعر(:)1
ِّن مِّ ْنهُ والذَّكا ُء
يُفَ ِّضلُه إِّذا ا ْجت َ َهدُوا َ
علَ ْي ِّه  ...ت َ َما ُم الس ِّ
والذكاء :سرعة الفطنة ،والفعل منه ذكي يذكى .ويقال في الحرب والنار :أذكيت أيضاً.
والشيء الذي تذكى به ذكوة(. )2
)
3
(
والذكاء في الفهم :أن يكون فَ ْهما ً تاما ً سريع القبول .
من هذا يتبين أن الذكاء في اللغة له عالقة وثيقة بالمعنى االصطالحي الشائع للذكاء،
فالتعريف اللغوي اشترط أمرين في الذكاء :
الفهم التام :أي الفهم الصحيح للمعطيات.
سرعة القبول :أي سرعة تقبل المعطيات .
والفهم التام عده علماء النفس آخر مرحلة من مراحل الفهم ،أي :أعالها وهي تلي مرحلة عدم
الفهم ،ومرحلة الفهم الجزئي .وهذا يوافق (نظرية بياجية) (. )4
أما سرعة القبول ،فهي األخرى عدها علماء النفس من مقومات الذكاء ،وعبروا عنها بالقدرة
على إيجاد تنظيمات وتحليالت تخيلية ولفظية تساعده على سرعة الفهم واالسترجاع(. )5
وال تخفى أهمية سرعة التقبل في تحديد قدرات الشخص الذهنية وأنها من المعايير المهمة في
التمايز بين األشخاص ،وأن التعريف اللغوي للذكاء يوافق المعطيات العلمية الحديثة .
ثانيا ً ـ الذكاء اصطالحا ً :
ً
ً
اختلف العلماء في تعريف الذكاء اختالفا كبيرا ،وهذا أمر طبيعي في تعريف أغلب القضايا
اإلنسانية النفسية والوجدانية ،إذ لكل منهم فهمه وتصوره ورؤيته الخاصة التي تختلف عن غيره ،وزاد
ا لخالف حدة تنوع الذكاء واالختالف في تعريف هذه األنواع ،فهناك الذكاء العاطفي ،واالنفعالي،
والشخصي وغيرها ،أو بتعريفه عن طريق الربط بينه وبين بعض جوانب النشاط اإلنساني ،كما أخذ
كل عالم بمجموعة من األعراض والمظاهر السلوكية المالحظة وجعلها تعريفا ً للذكاء.
وقد ح فلت المصادر العربية القديمة بتعريف الذكاء بما وافق المعنى اللغوي ،فقيل في تعريفه
:
الذكاء " :سرعة اقتراح النتائج ،وقيل :المضاء في األمر ،وسرعة القطع بالحق "(. )6
وقيل :سرعة اإلدراك .وحدة الفهم ،وقيل :هو سرعة اقتراح النتائج(. )7
وقيل :الذكاء يضم الذهن والفطنة ،فالذهن يتمثل في شدة قوة للنفس معدة الكتساب اآلراء،
والفطنة تتمثل في جودة تهيؤها لتصور ما يرد عليها من الغير(.)8
فهذه التعريفات ال تخرج عن المعنى اللغوي للذكاء ،ولكنها زادت عليه سرعة اقتراح النتائج،
وعلى هذا فالذكاء في المنظور اإلسالمي تتمثل فيه أربعة أركان :
 .1الفهم التام .
 .2سرعة القبول.
 .3سرعة اقتراح النتائج .
 .4جودة التقبل .
وعلى هذا يمكن تعريف الذكاء في المنظور اإلسالمي بأنه نشاط عقلي يتصف بالفهم التام،
وسرعة القبول وجودته ،والقدرة على اقتراح الحلول.
وسرعة اقتراح النتائج وهو ما يعبر عنه بالمنظور النفسي الجانب التطبيقي أو اإلجرائي،
وهو من مقومات الذكاء في المنظور النفسي ،إذ عد الذكاء في أبسط صوره هو الخطوات التجريبية
التي تؤدي الى توضيح الظاهرة أو الكشف عن معناها(. )9
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د .صدام حسين كاظم
أما تعريفات الغربيين فقد تنوعت بشكل كبير ،ال يتسع المجال لذكرها لذا سأقتصر على
أبرزها :
عرفت الموسوعة البريطانية الذكاء بأنه " :تنظيم إدراكي معرفي وهو بنية افتراضية يستعمل
لوصف الفروق العقلية بين األفراد في متغير كامن"(.)10
وقيل :هو " قدرة الفرد الكلية ألن يعمل في سبيل هدف ،وأن يفكر تفكيرا ً ناضجاً ،وأن يتعامل
بكفاءة مع بيئته "(. )11
وعرف بأنه " نشاط عقلي يتميز بالصعوبة والتعقيد والتجريد والسرعة والتكيف واالقتصاد
في الجهد والقدرة على االستمرار في الظروف التي تتطلب تركيز الطاقة العقلية ومقاومة العوامل
االنفعالية  .وقيل :هو القدرة على التفكير المجرد واكتشاف العالقات(.)12
عرف بأنه " قابلية ذهنية عامة تعمل بأساليب مختلفة ،وتبدو ظاهرة عقلية بارزة في
و ّ
المواقف المتغيرة "(. )13
وهذه التعريفات كما يبدو للقارئ لم تتناول ماهية الذكاء بقدر ما تناولت كيفية قياسه أو
معرفته ،ومع هذا فيمكن استخالص أهم أركان الذكاء لدى الغربيين بما يأتي :
 .1نشاط عقلي بارز .
 .2القدرة على التفكير المجرد
 .3اكتشاف العالقات.
 .4ووصف بأنه يتصف بالصعوبة والتعقيد والتجريد والسرعة والتكيف واالقتصاد في الجهد .
 .5القدرة على االستمرار في الظروف التي تتطلب تركيز الطاقة العقلية ومقاومة العوامل
االنفعالية .
وجانب االنصاف يقتضي منا القول أن التعريف اإلسالمي المستخلص للذكاء أصح من
التعريفات الغربيات ،وكما يأتي :
 1ـ إن وصف الذكاء بأنه نشاط عقلي يتوافق مع تعريف اللغة له بأنه ذكاء القلب ،كما أن هذا
الضابط مفهوم بداهة .
 2ـ القول بأن الذكاء هو القدرة على التفكير المجرد ،يقابلها القول بالفهم التام ،وهذه أولى ألن
التمام له صفة التقدم ،وهي أولى من عبارة التفكير المجرد ،إذ ال يشترط في التفكير المجرد أن يكون
داالً على الذكاء ،غاية ما يدل عليه أن تفكير مستقل عن التأثيرات األخرى .
كما أن التفكير المجرد ال يعني اإلحاطة بأنواع التفكير ،فهناك أنواع كثيرة من التفكير منها:
التفكير الشامل ،والتفكير التحليلي ،والتفكير التأملي ،والتفكير المتسرع ،والتفكير المحسوس ،والتفكير
العملي أو الوظيفي ،والتفكير الرياضي ،والتفكير اللفظي ،والتفكير المعرفي ،والتفكير فوق المعرفي ،
والتفكير الفعال ،والتفكير غير الفعال ،والتفكير المتقارب ،والتفكير المتباعد ،والتفكير الناقد ،والتفكير
المبدع ،والتفكير المنتج ،والتفكير المنطقي ،والتفكير االستقرائي ،والتفكير االستنباطي ،والتفكير
الجانبي ،والتفكير الرأسي أو المركزي(.)14
من هذا يظهر أن وصف الذكاء بأنه تفكير مجرد أمر غير موفق وليس ذا داللة واضحة .
 3ـ وصف الذكاء بأنه اكتشاف العالقات .أمر سليم؛ لكن التعريف اإلسالمي انتقل إلى مرحلة
أكثر تطورا ً من اكتشاف العالقات ،وهي اقتراح النتائج ،وال يخفى أن اقتراح النتائج ال يتحقق إال بعد
اكشاف العالقات .
لذلك حاول بعض علماء النفس تالفي هذا الخلل في التعريف فعرف الذكاء بقوله " قدرة
اإلنسان على إدراك عملياته العقلية واكتشاف العالقات الحقيقية بين األشياء واالستنتاج "(. )15
 4ـ وصف الذكاء بأنه يتصف بالصعوبة والتعقيد والتجريد والسرعة والتكيف واالقتصاد في
الجهد ،والقدرة على االستمرار في الظروف التي تتطلب تركيز الطاقة العقلية ومقاومة العوامل
االنفعالية .
وهذه األمور داخلة في الحد الذي اشترطه التعريف اإلسالمي ممثالً بسرعة الفهم وجودتها .
من هذا يتبين لنا أن عزوف الباحثين التربويين والنفسيين عن المصادر اإلسالمية باستجالء
5
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العالقة بين الذكاء واإلبداع في المنظور
القرآني
المضامين التربية والنفسية ومنها الذكاء على سبيل المثال غير سليم ،وأن المنظور اإلسالمي للذكاء

كان أكثر ثرا ًء وتميزا ً وموافقة لواقع الحال من التعريفات الغربية .

المبحث الثاني
مفهوم اإلبداع في المنظورين اإلسالمي والغربي

أوالً ـ اإلبداع لغة :
اإلبداع في أصل اللغة له أصالن:
أحدهما ـ ابتداء الشيء وصنعه ال عن مثال.
واآلخر ـ االنقطاع والكالل.
فاألول قولهم :أبدعت الشيء قوالً أو فعالً :إذا ابتدأته ال عن سابق مثال .وهللا بديع السماوات
واألرض .والعرب تقول :ابتدع فالن الركي :إذا استنبطه .وفالن بدع في هذا األمر.
قال هللا تعالى ﴿ :ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﴾( ،)16أي :ما كنت أول.
واألصل اآلخر هو االنقطاع والكالل ومنه اشتقت البدعة(. )17
)
18
(
فاإلبداع بالمعنى األول ـ وهو المرد هنا ـ عبارة عن عدم النظير .
من هذا فاإلبداع في اللغة هو إحداث شيء أو ابتكاره من غير أن يكون له مثال سابق،
والفرق بين إبداع هللا سبحانه وتعالى وبين إبداع البشر أن إبداع هللا يكون من غير آلة أو أداة أو زمان
أو مكان ،فليس ذلك إال هلل تعالى وحده(. )19
ثانيا ً ـ اإلبداع اصطالحا ً :
ال يخرج المعنى االصالحي عن المعنى اللغوي لإلبداع ،فقيل في تعريفه " :إنشاء صنعة بال
احتذاء واقتداء"(. )20
)
21
(
وقيل " :اإلبداع :إيجاد الشيء من ال شيء؛ وقيل :اإلبداع :تأسيس الشيء عن الشيء " .
وقيل " :إظهار شيء ال من شيء ،وال بواسطة شيء "(. )22
وقيل " :إنشاء شيء بال احتذاء وال اقتداء "(. )23
والوجود "(. )24
وقيل " :هو إخراج ما في اإلمكان والعدم إلى الوجوب
وقيل " :اإلبداع أن يخترع المتكلم معاني غير مسبوق إليها"(. )25
ومعلوم أن المراد به هنا اإلبداع الفكري أو األدبي ونحوهما .
والفرق بين اإلبداع وبين الخلق أن الخلق هو إيجاد شيء من شيء ،وعلى هذا فاإلبداع أعم
من الخلق .ولذا قال سبحانه وتعالى﴿ :ﯖ ﯗ ﯘ ﴾( )26بدِّيع ،وقال ﴿ :ﮯ ﮰ ﴾( )27ولم يقل :بديع اإلنسان()28
َ
؛ الن اإلنسان لم يخلق من عدم بل خلق من طين .
ومن هنا فارق اإلبداع أَيضًا اإليجاد واالختراع واإلنشاء والتكوين والفطر ؛ ألن هذه
االصطالحات جميعا ً تشترك بوجود سابق على خالف اإلبداع ،فاإليجاد واالختراع :هو إفاضة الصور
على المواد القابلة ،والتكوين مسبوق بالمادة ،واإلحداث مسبوق بالزمان ،واإلنشاء :إخراج ما في
الشيء بالقوة إلى الفعل(.)29
وقيل :إن اإلبداع هو االختراع ،والصنع ،والخلق ،واإليجاد ،واإلحداث والفعل ،والتكوين،
والجعل وهي ألفاظ متقاربة المعاني.
فاإلبداع :فهو اختراع الشيء دفعة .
واالختراع :إحداث الشيء ال عن شيء.
والصنع :إيجاد الصورة في المادة .
والخلق :تقدير وإيجاد ،وقد يقال للتقدير من غير إيجاد .
واإليجاد :إعطاء الوجود مطلقا ً .
واإلحداث :إيجاد الشيء بعد العدم .
والفعل :أعم من سائر أخواته .
والتكوين :ما يكون بتغيير وتدريج غالباً.
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والجعل :إذا تعدى إلى المفعولين يكون بمعنى التصيير ،وإذا تعدى إلى مفعول واحد يكون
بمعنى الخلق واإليجاد(. )30
يالحظ أن هذه التعريفات مع دقتها إال أنها لم تستطع التجرد من مفهوم اإلبداع اإللهي ،وأنها
ركزت على المضمون الفلسفي لإلبداع ،لذلك تجاوزت عن كثير من التعريفات الفلسفية إلشراكها
اإلبداع اإللهي مباشرة في التعريف .
وعلى هذا يمكن تعريف اإلبداع في المنظور اإلسالمي بأنه :إيجاد أفكار أو ممارسات خالقة
غير مسبوقة .
ويالحظ أن هذا التعريف لم يقتصر اإلبداع على الجهود الفكرية بل تعداه إلى المسارات
العملية ،كما أن اشتقاق اإلبداع من اإلبداع اإللهي ورفضه للبدع ،يعني أن هذا اإلبداع خالقا ً وليس
مجرد إيجاد ،فقد ال يكون للموجد قيمة أو قد يكون ضاراً ،وبهذا تخرج المبتكرات أو االختراعات التي
ال تتصف باإليجابية .
كما أن اشتراط كونها غير مسبوقة ،يجرد اإلبداع من كثير من المفاهيم المشتركة مثل الصنع
أو االختراع و االبتكار أو غيرها .
أما التعريفات المعاصرة لإلبداع ،فجلها ترتكز إلى النظرة الغربية له ،وهي في عمومها ال
تخرج عن تعريفه بأنه " نشاط عقلي إنساني مركب يحدث نتيجة لتفاعل مجموعة من العوامل الذاتية
والموضوعية واالجتماعية التي تقود إلى تحقيق نتاج يتسم بالمرونة واألصالة والجدية والقيمة
االجتماعية "(. )31
وقيل :هو نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول ،أو التوصل
الى نتائج أصلية لم تكن معروفة سابقا ً(. )32
فالفرد قد يكون جيدا ً وماهرا ً في مجال تخصصه ولديه مهارات ابداعية ولكنه ليس مبدعاً،
لنقص دوافع توليد االفكار االبداعية(.)33
ويلحظ في هذا التعريف اشتراطه الرغبة في التوصل الى األفكار .وقد يرد عليه أن أخطر
النظريات اإلبداعية لم تنطلق من الرغبة المحضة ،بل تحققت من غير قصد.
وذهب آخرون إلى ان اإلبداع عبارة عن عملية ذهنية معقدة ترفض المحددات والعادات
واألطر التقليدية في التفكير ،وتستهدف كشف طرق وأساليب جديدة تبنى على اساس ربط المتغيرات
واألفكار بشكل فذ وفريد وأصيل( .)34وهذا التعريف ركز على الوسائل أكثر من تركيزه على
المضمون ،واتصف بأنه غير جامع ،فال يشترط في اإلبداع أن يكون عملية معقدة ،كما ال يشترط
رفضه المحددات القديمة ،بل المهم هو التوصل الى الفكرة الخالقة سواء باتباع طرائق تقليدية أو
مبتكرة.
وعكسه ما قيل :إنه نوع من التفكير ينطلق فيه الفرد عبر ما اصطلحت وتعارفت عليه
الجماعة التي يعيش فيها الى مجاالت وأفكار جديدة منتجا ً انتاجا ً جديدا ً بالنسبة اليه أو اليهما معا ً(.)35
ويؤخذ على هذا التعريف أنه ال يشترط االنطالق من القواعد المتعارف عليها ،وقد تكون هذه
القواعد مؤثرة فعالً .
ويرى آخرون أن اإلبداع هو طريقة جماعية تشجع التفكير الجماعي إليجاد االفكار(.)36
واشتراط التفكير الجماعي أمر غير واقعي ،إذ قد يتحقق اإلبداع بصورة فردية ،بل إن هذه
الصورة هي الصورة الغالبة في العمليات اإلبداعية .
وأصح منها ما قيل :هو قدرة الفرد على استخدام مجموعة التصورات والمفاهيم واألحكام
بإسلوب بناء ومبدع(.)37
فهو لم يشترط القيود السابقة ،بل ركز على النتيجة المرجوة .
على الرغم من االختالف بين هذه التعريفات إال أنها اشتركت جميعا ً في عد اإلبداع عبارة
عن افكار تتسم بالجدة وأن هذا شرط اساس من شروط اإلبداع.
وعلى هذا فهذا المفهوم ال يخرج عن المنظور اإلسالمي لإلبداع بأنه إيجاد أفكار أو
ممارسات خالقة غير مسبوقة .
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العالقة بين الذكاء واإلبداع في المنظور
القرآني

المبحث الثالث
من تطبيقات العالقة بين الذكاء واإلبداع
يمكن الوقوف على ثالثة اتجاهات رئيسة فيما يتعلق بالعالقة بين الذكاء واإلبداع ،فمنهم من
يؤمن بوجود هذه العالقة ،ومنهم من يرى أنها تنعدم بشكل نسبي ،بينما يرى آخرون أن اإلبداع عملية
عقلية مرتبطة بالذكاء .
والرأي الراجح هو وجود عالقة بين الذكاء واإلبداع ،وإليه ذهب بعض الباحثين منهم:
ماكينون ( )Mackinnonوبيجات ( )Bejatوفوكس ( )Fauxوغيرهم إلى وجود عالقة ارتباطية
موجبة بين الذكاء واإلبداع ،إذ إن معظم األعمال اإلبداعية يجب أن يتوافر فيها الحد األدنى من الذكاء
العام(.)38
وقد اختلف أصحاب هذا الرأي في مقدار معامل الذكاء الواجب توافره ،وهي خارج نطاق هذا
البحث .
والشخص الذكي يقوم بادراك المعاني ،ويفهم االمور ويؤدي المهارات بشكل منسجم مع
المعايير التقليدية المألوفة والمتوقعة منه ،اما الشخص المبدع فتتمثل طاقاته اإلبداعية في خروجه على
األشياء المألوفة التقليدية في أدائه بطريقة فريدة لم يسبق ان خيرها أو تعلمها من قبل ،فضال عن ان
إنتاجه أو عمله أو أدائه ال يمكن قياسه بالمعايير المألوفة أو التقليدية(.)39
لقد ظل الذكاء واإلبداع ينظر إليهما كما لو كانا مفهوما ً واحدا ً الى عام  1950الذي شهد
انعقاد مؤتمر الجمعية األمريكية لعلم النفس ،ودعا فيه رئيسها حينذاك جيلفورد( )Guilfordالى
ضرورة التمييز بين اإلبداع والذكاء كمفهومين مختلفين بالرغم من تداخلهما(. )40
وما يعينا هنا أن الذكاء واإلبداع ليسا مصطلحين مترادفين ،و" إن الخلط بين هذه المفاهيم ـ
أي اإلبداع والذكاء ـ وعدم وضوح العالقة فيما بينها كان ،وربما ال يزال ،مشكلة تشكل تحديا ً كبيراً
للباحثين وعلماء النفس والفالسفة والتربويين "(. )41
وعلى الرغم من أن األدبيات اإلسالمية لم تصرح عن العالقة بين الذكاء واإلبداع بوصفهما،
إال أن المفهوم من النصوص اإلسالمية هو وجود عالقة تفاعلية بينهما ،وأن اإلسالم حرص على تنمية
وسائل التفكير اإلبداعي والسيما لدى األذكياء ،فالذكاء اإلبداعي :هو الذكاء الذي يتجلى باكتشاف حلول
جديدة للمشكالت الجديدة ،أو اكتشاف حلول مختلفة مما هو مألوف منها ،وإن هذه النظرية لها أهمية؛
ألنها توسع مفهوم الذكاء ليصب في مجاالت لم تفحصها ،ولم تؤكدها نظريات الذكاء التقليدية المتعلقة
بمعنى الذكاء في الحياة العامة(. )42
وقد تجلت هذه العناية في خطوط عامة بينها القرآن الكريم والسنة النبوية وسار على هديها
علماء اإلسالم :
أوالً ـ الحرية الفكرية :
حرية الفكر أو التفكير الحر من أهم شروط الفكر اإلبداعي ،فالسمة البارزة عند الكائن
البشري قدرته على التفكير ،أي :المحاكمة العقلية واستنباط األحكام ،وساعدته على أن يوسع مجال
حياته إلى آفاق أوسع وأرحب ،وأن ينعم بالكثير من متع الحياة ،فالتفكير الحر الهادف لحل المشكلة هو
التفكير النابع من ذواتنا ،والناجم عن المحاكمة العقلية الستنتاج دالئل ،وأفكار تؤدي إلى إيجاد حل
ليصبح الحل في هذه الحالة حال منطقيا ومعقوال ،فالتفكير المبدع عملية نشطة تضم في ثناياها توحيد
الصور الذهنية والرؤى التي في مخيلتنا بما تضمه من كلمات ورموز ومدركات ومفاهيم مجردة
وخبرات حسية(. )43
لقد حث القرآن الكريم على حرية الفكر ،ورفض التقليد األعمى الذي ال يواكبه العقل ،ورفض
قبول األفكار بال مناقش ة أو تمحيص أو تفكير ،من هذا المنطلق عاب على المشركين محاكاتهم العادات
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والتقاليد في عبادة األوثان من دون معرفة سبب وجيه لعبادتها.
.
ومن شواهد ذلك قوله تعالى ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
فهم لم يأتوا بحجة عقلية أو نقلية ،بل اعترفوا بأنهم ال سند لهم سوى تقليد آبائهم الجهلة
مثلهم(. )45
وحذر القرآن الكريم في هذه اآلية وفي غيرها من التقليد األعمى لدين اآلباء واألجداد ،مثل
صنيع أهل األهواء في تقليدهم(. )46
ثانيا ً ـ مراعاة القدرات البشرية :
لم يقفز اإلسالم فوق الواقع ولم يحلق في عالم مثالي يصعب مالمسته في الواقع ،بل هو دين
واقعي ،يعتمد على إمكانات البشر المتاحة ﴿ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﴾(. )47
لذلك حث هللا سبحانه وتعالى على إعمال الفكر واالنتفاع من الحواس في الوصول إلى
الحقائق لذلك عاب القرآن الكريم على من لم يستعن بما خلقه هللا تعالى فيه من حواس للحصول إلى
الحقائق وعدهم من األنعام ،كما في قوله تعالى:
)
48
(
﴿ﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ﴾ .
فتوظيف السمع والبصر والعقل للوصول إلى الحقائق تودي دورها في تقديم مادة للعقل الذي
يقف ورائها ليجعل من هذه اإلحساسات إدراكات ومعارف حقيقية(. )49
﴾()44

ثالثا ً ـ إعمال الفكر :
حث القرآن الكريم على التفكر في مواضع كثيرة وأمر بالتفكر في تجارب األمم الماضية،
وأمر بالتفكر في الظواهر الطبيعية مثل خلق السموات واألرض وما فيهما من عجيب الخلق ،بل أمر
بالتفكر بوالدة األبل ،وبالتفكر في خلق اإلنسان نفسه ،والوقوف على الحكمة منها ،أو تعليل موجباتها،
من ذلك قوله تعالى:
﴿ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﴾(. )50
وقوله تعالى  ﴿ :ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﴾(. )51
)
52
(
وقوله تعالى ﴿ :ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ ﴾ .
وغيرها من اآليات التي تدعو إلى السير في األرض للبحث عن الحقيقة ،والنظر والتأمل في
مظاهر الطبيعة والوجود ،وهذا عمل من أعمال العقل(. )53
رابعا ً ـ اإلحساس بالمشكالت :يعد اإلحساس بوجود مشكلة أول معالم الوصول إلى حلها
والذي يدفع من ثم إلى التعرف على أسبابها والتعامل معها(. )54
ويعرف اإلحساس بالمشكالت أنه قدرة األفراد على رؤية المشكلة أو المشكالت رؤية
واضحة ،وتحديدها تحديدا ً دقيقاً ،والتعرف على حجمها وجوانبها وأبعادها وأثارها(. )55
إنه القدرة على وعي األخطاء بسرعة ،ورؤية المشكالت في الموقف الواحد ،وإمكانية رؤية
م اال يراه غيره ،إذ إن الفرد ذا التفكير اإلبداعي لديه القدرة على اإلحساس بالمشكالت وحلها أفضل
من غيره ،كما انه واقعي ويرى الحقائق كما هي ويكتشف العالقات بين هذه الحقائق(. )56
ولو تتبعنا أسباب نزول بعض اآليات لوقفنا على هذه الحقيقة ،وهي حرص اإلسالم على
معالجة المشكالت في أول ظهورها ،وعدم السماح لها باالستشراء ،ومن شواهد ذلك قوله تعالى:
﴿ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﴾(. )57
وسبب نزول هذه اآلية أن الصحابة ـ رضي هللا عنهم ـ كانوا إذا نام الرجل قبل األكل
والجماع حرما عليه إلى أن يفطر ،فجاء شيخ من األنصار وهو صائم إلى أهله فقال :عشوني ،فقالوا:
حتى نسخن لك طعاما ً ،فوضع رأسه فنام ،فجاءوا بالطعام فقال :قد كنت نمت ،فبات يتقلب ظهرا لبطن،
فلما أصبح أتى النبي ـ صلى هللا عليه وسلم ـ فأخبره ،فقام عمر بن الخطاب ـ رضي هللا عنه ـ فقال :يا
رسول هللا إني أردت أهلي الليلة فقالت إنها قد نامت ،فظننتها تعتل فواقعتها فأخبرتني أنها قد نامت،
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العالقة بين الذكاء واإلبداع في المنظور
القرآني
فأنزل هللا تعالى في عمر بن الخطاب ـ رضي هللا عنه ـ ﴿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﴾ وأنزل هللا في االنصاري ﴿
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ﴾(. )58
واجتهاد الفقهاء وحرصهم على وجوه االستنباط والقياس وغيرها خير مثال على اإلحساس
بالمشكالت ووضع الحلول المناسبة لها .
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د .صدام حسين كاظم

الخاتمة
بعد هذا العرض الذي قصدت منه تأصيل بعض المنطلقات النفسية والتربوية من منظور إسالمي
ألخص أهم النتائج والتوصيات بما يأتي :
أوالً ـ النتائج :
 .1عرف علماء المسلمين الذكاء بأنه نشاط عقلي يتصف بالفهم التام ،وسرعة القبول وجودته،
والقدرة على اقتراح الحلول .
 .2كان التعريف اإلسالمي للذكاء أوفق وأنسب من التعريف الغربي أو الحديث الذي اتصف
بكثرة التناقضات والخالفات.
 .3اإلبداع في المنظور اإلسالمي هو إيجاد أفكار أو ممارسات خالقة غير مسبوقة .
 .4إن التعريف الغربي على الرغم من تناقضاته إال أنه لم يزد على المفهوم اإلسالمي زيادة
واضحة .
 .5أثبتت التجارب اإلسالمية الصلة بين الذكاء واإلبداع في الوقت الذي اختلف فيه المعاصرون
في تحديد هذه العالقة .
 .6إن شروط اإلبداع وقواعده ومراحله التي وضعها العلماء المعاصرون كانت حاضرة في
الفكر اإلسالمي وبقوة ،وقد تبين هذا من بعض الشواهد التي جرى تناولها مثل الحرية
الفكرية ،ومراعاة القدرات البشرية ،والتركيز على إعمال الفكر والتدبر واإلحساس
بالمشكالت .
ثانيا ً ـ التوصيات:
 .1أهمية رجوع الباحثين في الجانبين التربوي والنفسي إلى الفكر اإلسالمي لتأصيل كثير من
القواعد والمنطلقات التربوية والنفسية .
 .2استنباط ما يمكن استنباطه من حقائق تربوية ونفسية من الفكر اإلسالمي ،وتأسيس منظومة
فكرية إسالمية وعدم االعتماد على الغرب في هذا .
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العالقة بين الذكاء واإلبداع في المنظور
القرآني

هوامش البحث ومصادره:

( )1ديوان زهير بن أبي سلمى( ،ت 13ق.هـ) ،دار الشرق ،بيروت ،بال تاريخ.69 :
( )2ينظر :مقاييس اللغـة ،أبـو الحسـن أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا( ،ت395هــ) ،تحقيـق عبـد السـالم هـارون ،دار الفكـر،
بيروت1399 ،هـ ـ 1979م :مادة (ذكا)  357/2ـ .358
( )3ينظر :تهذيب اللغة ،أبو منصـور محمـد بـن أحمـد األزهـري( ،ت370هــ) ،تحقيـق محمـد عـوض مرعـب ،دار إحيـاء
التراث العربي ،بيروت2001 ،م :مادة (ذكـا) 184/10؛ لسـان العـرب ،أبـو الفضـل جمـال الـدين محمـد بـن مكـرم بـن
منظور األفريقي المصري( ،ت711هـ) ،دار صادر ،بيروت ،لبنان1968 ،م :مادة (ذكا) . 288/14
( )4ينظر :المدخل لتدريس الرياضيات ،أحمد العريفي الشارف ،الجامعة المفتوحة ،طرابلس1996 ،م 179 :ـ . 184
( )5ينظر :مهارات التعلم واالستذكار وعالقته بدافعية التعلم والذكاء والتحصـيل ،سـليمان الخضـري الشـيخ ،وأنـور ريـاض
عبد الرحيم ،مجلة مركز البحوث التربوية ،جامعة قطر ،قطر ،العدد ( )203لسنة 1993م. 42 :
( )6معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ،أبو الفضل عبد الرحمن جالل الدين السيوطي( ،ت911هـ) ،تحقيـق أ.د محمـد
إبراهيم عبادة ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ـ مصر1424 ،هـ ـ 2004م200 :
( )7التوقيف على مهمات التعاريف ،لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تـاج العـارفين بـن علـي بـن زيـن العابـدين
الحدادي ثم المناوي القاهري( ،ت1031هـ) ،عالم الكتب ،القاهرة1410 ،هـ ـ 1990م.171 :
( )8ينظر :جامع العلوم في اصطالحات الفنون الملقب بدستور العلماء ،للقاضي عبد النبي بـن عبـد الرسـول األحمـدنكري،
والجزء ال رابع يسمى (ضميمة دستور العلماء) ،عرب عباراته الفارسية حسن هاني فحص ،دار الكتب العلميـة ،بيـروت،
1421هـ ـ 2000م. 89/2 :
( )9ينظر :األساليب المعرفية في علم الـنفس ،أنـور محمـد الشـرقاوي ،مجلـة علـم الـنفس ،العـدد ( ،)1السـنة الثالثـة ،الهيئـة
المصرية للكتاب . 281 - 279 :1989،
)10( Encyclopaedia Britauica ,1974:673 .
( )11وهو تعريف وكسلر  Wechslerنقالً عن أسس علـم الـنفس ،أنـور الشـرقاوي ،مكتبـة األنجلـو المصـرية ،القـاهرة،
1973م. 279 :
( )12وهو تعريف ستودارد  Stoddardنقالً عن الذكاء ومقاييسه ،ركس نايت ،ترجمة عطية محمود هنـا ،مكتبـة النهضـة
العربية ،القاهرة ،ط 1965 ،4م 26 :؛ علم النفس التربوي ،عبد المجيد نشواتي ،دار الفرقـان للنشـر ،عمـان1985 ،م:
. 101
( )13وهو تعريف فخري الدباغ نقالً عن اختبار المصفوفات المتتابعة القياسـي العراقـي ،فخـري الـدباغ ،وآخـرون مراجعـة
طارق محمود رمزي ،جامعة الموصل ،الموصل. 13 :1983 ،
( )14ينظر :تعليم التفكير  -مفاهيم وتطبيقات ،فتحي عبد الرحمن جروان ،دار الكتـاب الجـامعي ،العـين ،االمـارات العربيـة
المتحدة1999 ،م. 33 :
( )15وهو تعريف سبيرمان  Spearmanنقالً عن الذكاء ومقاييسه. 26 :
( )16سورة األحقاف :من اآلية . 9
( )17ينظر :العين ،أبو عبـد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي( ،ت175هــ) ،تحقيـق د .مهـدي المخزومـي ،د .إبـراهيم
السامرائي ،دار ومكتبة الهالل ،مصر ،بال تاريخ :مادة (بدع)  54/2؛ تهذيب اللغة :مادة (بـدع) 142/2؛ مقـاييس اللغـة:
مادة (بدع)  209/1ـ .210
( )18ينظر :الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) ،أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي( ،ت1094هــ)،
قابله على نسخة خطيـة وأعـده للطبـع ووضـع فهارسـه الـدكتور عـدنان درويـش ،ومحمـد المصـري ،مؤسسـة الرسـالة،
بيروت1419 ،هـ ـ 1998م. 29 :
( )19ينظر :المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصـفهاني( ،ت502هــ) ،تحقيـق
صفوان عدنان الداودي ،دار القلم بدمشق ،والدار الشامية ببيروت1412 ،هـ ـ1992م 109 :ـ  110؛ التوقيف. 36 :
( )20المفردات. 109 :
( )21التعريفات ،أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيـد الشـريف( ،ت816هـ) ،دار الكتب العلميـة،
بيروت ،لبنان1403 ،هـ ـ 1986م.8 :
( )22معجم مقاليد العلوم. 97 :
( )23التوقيف. 36 :
( )24الكليات. 29 :
( )25معجم مقاليد العلوم. 97 :
( )26سورة البقرة :من اآلية . 117
( )27سورة النحل :من اآلية . 4
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( )28ينظر :التعريفات 8 :؛ الكليات. 29 :
( )29ينظر :الكليات. 29 :
( )30ينظر :الكليات 29 :ـ .30
( )31علم النفس التربوي ،حنان عبد الحميد العناني ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،ط.65 :2002 ،2
( )32ينظر :السلوك في المنظمات ،راوية حسن ،الـدار الجامعيـة، ،االسـكندرية ،مصـر2001 ،م 366 :؛ مصـطلح اداري،
محمد فتحي ،دار التوزيع والنشر االسالمية ،القاهرة. 134 :2003 ،
( )33ينظر :السلوك في المنظمات. 366 :
( )34ينظر :العوامل المؤثرة في تنميـة االبـداع فـي المنظمـة الصـناعية ،حالـة تطبيقيـة فـي عينـة مـن المنظمـات الصـناعية
العراقية ،مزهـر عبـد السـادة ومسـلم عـالوي السـعد ،مجلـة افـاق اقتصـادية ،المجلـد  ،24العـدد  ،96االمـارات العربيـة
المتحدة. 7 :2003،
( )35ينظر :أثر استخدام أسلوب التخيل في تنمية التفكير االبداعي لدى طلبة قسم الهندسة المعمارية في كلية الهندسـة  ،نـدى
فتاح زيدان وياسر محفوظ حامد ،مجلة كلية اآلداب ،العدد ( ،)64جامعة بغداد ،العراق. 6 :2002 ،
( )36ينظـر :إدارة االبتكــار واإلبــداع – االسـس التكنولوجيــة وطرائــق التطبيـق ،رعــد حســن الصـرن ،دار الرضــا للنشــر،
دمشق. 208 /1: 2001 ،
( )37ينظر :أثر برنامج سـكامبر فـي تنميـة التفكيـر االبـداعي ،فتـاح ابلحـد فتـوحي ونـدى فتـاح زيـدان ،مجلـة ابحـاث كليـة
المعلمين ،المجلد ،1ع ،1نينوى ،العراق 35 :2003 ،ـ . 59
( )38ينظر :دراسات تجريبية في سيكولوجية االبتكار ،حلمي المليجي ،جامعة بيروت العربيـة ،بيـروت 14 :1972 ،؛ أثـر
الذكاء وبعض سمات الشخصية في القدرة على التفكير االبتكـاري عنـد طـالب المرحلـة الثانويـة فـي االردن ،خالـد فـائز
ابراهيم ،عمان 38 :1982 ،؛ االبتكار وعالقتـه بالـذكاء والتحصـيل ،عبـد الحميـد نشـواني ولطفـي الطبقـة ويعقـوب أبـو
الحلو ،المجلة العربية للبحوث التربوية ( ،)19االردن. 39 :1985 ،
( )39ينظر :العالقة بين بعض المتغيرات العقلية والشخصية وبين القدرة االبداعية عند طلبة الصـف االعـدادي فـي االردن،
حسين محمد ايوب ،الجامعة االردنية ،عمان ،رسالة ماجستير غير منشورة1988 ،م. 30 :
( )40ينظر :التفوق العقلي واالبتكار ،عبد السالم عبد الغفار ،دار النهضة المصرية ،القاهرة1975 ،م. 54 :
( )41اإلبداع ،عبد الرحمن فتحي جروان ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ـ األردن2002 ،م. 24 :
( )42مقدمة في علم النفس ،راضي الوقفي ،دار الشؤون للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن ،ط3،1998م.526 :
( )43عدس.27 :2000،
( )44سورة الزخرف :اآلية . 23
( )45ينظر :إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،ألبي السـعود محمـد بـن محمـد العمـادي( ،ت982هــ) ،دار إحيـاء
التراث العربي ،بيروت ،بال تاريخ.42/5 :
( )46ينظر :الجامع ألحكام القرآن ،ألبي عبدهللا شمس الدين محمد بـن أحمـد بـن أبـي بكـر بـن فـرح األنصـاري الخزرجـي
القرطبي( ،ت671هـ) ،تحقيق هشام سمير البخاري ،دار عالم الكتـب ،الريـاض ،المملكـة العربيـة السـعودية1423 ،هــ ـ
2003م. 212/2 :
( )47سورة البقرة :من اآلية . 286
( )48سورة األنعام :من اآلية . 179
( )49ينظر :نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ،د .راجح عبد الحميد الكردي ،المعهـد العلمـي للفكـر اإلسـالمي ،هيرنـدن ـ
فرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية1412 ،هـ ـ1992م :ص. 580-579
( )50سورة البقرة :اآلية . 164
( )51سورة الغاشية :اآلية . 17
( )52سورة الذاريات :اآليتان  20ـ . 21
( )53ينظر :القرآن والنظر العقلي ،فاطمة إسماعيل محمـد ،المعهـد العلمـي للفكـر اإلسـالمي ،هيرنـدن ـ فرجينيـا ،الواليـات
المتحدة األمريكية1413 ،هـ ـ1993م. 85 :
( )54ينظر :اوقات الدعاة المسروقة ،محمد احمد عبد الجواد ،دار التوزيع والنشر االسالمية ،القاهرة2004 ،م. 25 :
( )55ينظر :القدرات االبداعية للعاملين اهميتها وعناصرها وسبل تنميتها ،علـي محمـد عبـد الوهـاب ،مجلـة االدارة العامـة،
العدد  ،25الرياض1980 ،م 37 :ـ . 50
( )56ينظر :ابجديات التفوق االداري ،محمد فتحي ،دار التوزيع والنشر االسالمية ،القاهرة2000 ،م. 110 :
( )57سورة البقرة :اآلية . 187
( )58ينظر :جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أبو جعفر محمد بـن جريـر بـن يزيـد بـن خالـد بـن كثيـر بـن غالـب اآلملـي
الطبــري( ،ت310هـــ) ،تحقيــق د .عبــد هللا بــن عبــد المحســن التركــي ،دار هجــر ،الســعودية1422 ،هـــ 493/3 :؛ زاد
المسير في علم التفسير ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بـن محمـد المعـروف بـابن الجـوزي( ،ت597هــ) ،تحقيـق عبـد
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العالقة بين الذكاء واإلبداع في المنظور
القرآني
الرزاق المهدي ،دار الكتاب العربي ،بيروت1422 ،هـ 148/1 :؛ تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء عماد الـدين إسـماعيل
بن عمر كثير القرشي الدمشقي( ،ت774هـ) ،تحقيق سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1420 ،2هــ ـ
1999م 511/1 :؛ الدر المنثور ،لعبد الرحمن بن الكمال جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر السـيوطي( ،ت911هــ)،
دار الفكر للطباعة والنشر ،بيروت1993 ،م. 477/1 :

المصادر والمراجع

أوالً ـ المصادر :
 .1إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،ألبي السعود محمد بن محمد العمادي،
(ت982هـ) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،بال تاريخ .
 .2التعريفات ،أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيـد الشـريف،
(ت816هـ) ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،لبنان1403 ،هـ ـ 1986م .
 .3تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر كثير القرشي الدمشقي،
(ت774هـ) ،تحقيق سامي بن محمد سالمة ،دار طيبة للنشر والتوزيع ،ط1420 ،2هـ ـ
1999م.
 .4تهذيب اللغة ،أبو منصور محمد بن أحمد األزهري( ،ت370هـ) ،تحقيق محمد عوض
مرعب ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت2001 ،م .
 .5التوقيف على مهمات التعاريف ،لزين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن
علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري( ،ت1031هـ) ،عالم الكتب ،القاهرة،
1410هـ ـ 1990م .
 .6جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير بن
غالب اآلملي الطبري( ،ت310هـ) ،تحقيق د .عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،دار هجر،
السعودية1422 ،هـ.
 .7الجامع ألحكام القرآن ،ألبي عبدهللا شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح
األنصاري الخزرجي القرطبي( ،ت671هـ) ،تحقيق هشام سمير البخاري ،دار عالم الكتب،
الرياض ،المملكة العربية السعودية1423 ،هـ ـ 2003م .
 .8الدر المنثور ،لعبد الرحمن بن الكمال جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،
(ت911هـ) ،دار الفكر للطباعة والنشر ،بيروت1993 ،م .
 .9ديوان زهير بن أبي سلمى( ،ت 13ق.هـ) ،دار الشرق ،بيروت ،بال تاريخ .
 .10زاد المسير في علم التفسير ،أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المعروف بابن
الجوزي( ،ت597هـ) ،تحقيق عبد الرزاق المهدي ،دار الكتاب العربي ،بيروت1422 ،هـ .
 .11العين ،أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي( ،ت175هـ) ،تحقيق د .مهدي المخزومي،
د .إبراهيم السامرائي ،دار ومكتبة الهالل ،مصر ،بال تاريخ .
 .12الكليات (معجم في المصطلحات والفروق اللغوية) ،أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني
الكفوي( ،ت1094هـ) ،قابله على نسخة خطية وأعده للطبع ووضع فهارسه الدكتور عدنان
درويش ،ومحمد المصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت1419 ،هـ ـ 1998م.
 .13لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري،
(ت711هـ) ،دار صادر ،بيروت ،لبنان1968 ،م .
 .14معجم مقاليد العلوم في الحدود والرسوم ،أبو الفضل عبد الرحمن جالل الدين السيوطي،
(ت911هـ) ،تحقيق أ.د محمد إبراهيم عبادة ،مكتبة اآلداب ،القاهرة ـ مصر1424 ،هـ ـ
2004م .
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???????? ??????? ?? ???????? ?????? ??? ??????? ???????:

د .صدام حسين كاظم
 .15المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني،
(ت502هـ) ،تحقيق صفوان عدنان الداودي ،دار القلم بدمشق ،والدار الشامية ببيروت،
1412هـ ـ1992م .
 .16مقاييس اللغة ،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا( ،ت395هـ) ،تحقيق عبد السالم هارون،
دار الفكر ،بيروت1399 ،هـ ـ 1979م .
ثانيا ً ـ المراجع :
 .17االبتكار وعالقته بالذكاء والتحصيل ،عبد الحميد نشواني ولطفي الطبقة ويعقوب أبو الحلو،
المجلة العربية للبحوث التربوية ( ،)19االردن.1985 ،
 .18ابجديات التفوق االداري ،محمد فتحي ،دار التوزيع والنشر االسالمية ،القاهرة2000 ،م .
 .19اإلبداع ،عبد الرحمن فتحي جروان ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،عمان ـ األردن،
2002م .
 .20أثر استخدام أسلوب التخيل في تنمية التفكير االبداعي لدى طلبة قسم الهندسة المعمارية في
كلية الهندسة  ،ندى فتاح زيدان وياسر محفوظ حامد ،مجلة كلية اآلداب ،العدد ( ،)64جامعة
بغداد ،العراق. 2002 ،
 .21أثر الذكاء وبعض سمات الشخصية في القدرة على التفكير االبتكاري عند طالب المرحلة
الثانوية في االردن ،خالد فائز ابراهيم ،عمان.1982 ،
 .22أثر برنامج سكامبر في تنمية التفكير االبداعي ،فتاح ابلحد فتوحي وندى فتاح زيدان ،مجلة
ابحاث كلية المعلمين ،المجلد ،1ع ،1نينوى ،العراق. 2003 ،
 .23اختبار المصفوفات المتتابعة القياسي العراقي ،فخري الدباغ ،وآخرون مراجعة طارق محمود
رمزي ،جامعة الموصل ،الموصل.1983 ،
 .24إدارة االبتكار واإلبداع – االسس التكنولوجية وطرائق التطبيق ،رعد حسن الصرن ،دار
الرضا للنشر ،دمشق. 2001 ،
 .25األساليب المعرفية في علم النفس ،أنور محمد الشرقاوي ،مجلة علم النفس ،العدد ( ،)1السنة
الثالثة ،الهيئة المصرية للكتاب . 1989،
 .26أسس علم النفس ،أنور الشرقاوي ،مكتبة األنجلو المصرية ،القاهرة1973 ،م.
 .27اوقات الدعاة المسروقة ،محمد احمد عبد الجواد ،دار التوزيع والنشر االسالمية ،القاهرة،
2004م .
 .28تعليم التفكير  -مفاهيم وتطبيقات ،فتحي عبد الرحمن جروان ،دار الكتاب الجامعي ،العين،
االمارات العربية المتحدة1999 ،م .
 .29التفوق العقلي واالبتكار ،عبد السالم عبد الغفار ،دار النهضة المصرية ،القاهرة1975 ،م .
 .30جامع العلوم في اصطالحات الفنون الملقب بدستور العلماء ،للقاضي عبد النبي بن عبد
الرسول األحمدنكري ،والجزء الرابع يسمى (ضميمة دستور العلماء) ،عرب عباراته
الفارسية حسن هاني فحص ،دار الكتب العلمية ،بيروت1421 ،هـ ـ 2000م .
 .31دراسات تجريبية في سيكولوجية االبتكار ،حلمي المليجي ،جامعة بيروت العربية ،بيروت،
.1972
 .32الذكاء ومقاييسه ،ركس نايت ،ترجمة عطية محمود هنا ،مكتبة النهضة العربية ،القاهرة ،ط
1965 ،4م .
 .33السلوك في المنظمات ،راوية حسن ،الدار الجامعية، ،االسكندرية ،مصر2001 ،م .
 .34العالقة بين بعض المتغيرات العقلية والشخصية وبين القدرة االبداعية عند طلبة الصف
االعدادي في االردن ،حسين محمد ايوب ،الجامعة االردنية ،عمان ،رسالة ماجستير غير
منشورة1988 ،م .
 .35علم النفس التربوي ،حنان عبد الحميد العناني ،دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمان ،ط،2
.2002
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العالقة بين الذكاء واإلبداع في المنظور
القرآني

 .36علم النفس التربوي ،عبد المجيد نشواتي ،دار الفرقان للنشر ،عمان1985 ،م.
 .37العوامل المؤثرة في تنمية االبداع في المنظمة الصناعية ،حالة تطبيقية في عينة من المنظمات
الصناعية العراقية ،مزهر عبد السادة ومسلم عالوي السعد ،مجلة افاق اقتصادية ،المجلد ،24
العدد  ،96االمارات العربية المتحدة. 2003،
 .38القد رات االبداعية للعاملين اهميتها وعناصرها وسبل تنميتها ،علي محمد عبد الوهاب ،مجلة
االدارة العامة ،العدد  ،25الرياض1980 ،م .
 .39القرآن والنظر العقلي ،فاطمة إسماعيل محمد ،المعهد العلمي للفكر اإلسالمي ،هيرندن ـ
فرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية1413 ،هـ ـ1993م .
 .40المدخل لتدريس الرياضيات ،أحمد العريفي الشارف ،الجامعة المفتوحة ،طرابلس1996 ،م.
 .41مصطلح اداري ،محمد فتحي ،دار التوزيع والنشر االسالمية ،القاهرة. 2003 ،
 .42مقدمة في علم النفس ،راضي الوقفي ،دار الشؤون للنشر والتوزيع ،عمان ،األردن،
ط3،1998م .
 .43مهارات التعلم واالستذكار وعالقته بدافعية التعلم والذكاء والتحصيل ،سليمان الخضري
الشيخ ،وأنور رياض عبد الرحيم ،مجلة مركز البحوث التربوية ،جامعة قطر ،قطر ،العدد
( )203لسنة 1993م .
 .44نظرية المعرفة بين القرآن والفلسفة ،د .راجح عبد الحميد الكردي ،المعهد العلمي للفكر
اإلسالمي ،هيرندن ـ فرجينيا ،الواليات المتحدة األمريكية1412 ،هـ ـ1992م .
ثالثا ً ـ المصادر األجنبية :
45. Encyclopaedia Britauica ,1974:673 .
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